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<strategic goal> 
<2 types of store domain> 
<2 types of store knowledge> 
<3 types of knowledge creation> 
(meta-store knowledge) 
<3 ways of knowledge creation> 
innovative knowledge creation mega-benchmarking 
<subjects of knowledge creation> 
top-down creation, top and bottom creation, bottom-up creation 
<3 dimensions of store domain> ~)core target 
Rmain needs 
Rstore knowledge 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学術論文等の名称 共著の は発表 等又は発表学会等 概　　　　要
別 の年月 の名称
乳〔企業・組織研究〕 単 1993．3白鵬ビジネスレビュー 茨城県水戸市を本拠とする地
水戸信用金庫 第2巻 域金融機関である水戸信用金庫
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The aim of this paper is 
to submit one hypothesis 
that the Japanese and Ame 
rican Logics of new product 
development differ so great 
ly. The Japanese Logics of 
new product development 
are as follows . 
The First Japanese Logic 
is to make an exhaustive 
after-production marketing, 
and develop an uncomplete 
product which is planned to 
be improved gradually. The 
Second Japanese Logic is to 
make incremental product 
domain re-designings. The 
Last Japanese Logic is to 
achieve high profitability 
coming from a series of pro-
duct group. 
The American Logics of 
new product development 
process are as follows. 
The First American Logic 
is to make an exhaustive 
before-production market-
ing and to develop only one 
complete product without 
any defects. The Second 
American Logic is to make 
the sophisticated product 
domain designing and have 
no need of product domain 
re-designing. The Last A-
merican Logic is to realize 
high profitability coming 
from only one product. 
For this paper's case stud-
y of P&G and Uni-Charm 
the author utilize the "pro-
duct domain design as the 
resourceful conceptual 












































































































22．〔企業・組織研究〕 単 1998．3白鵬ビジネスレビュー 外科手術用縫合針、眼科用手
マニー株式会社（栃 第7巻 術用メス、歯科用根管治療器具














23．トップ・インタビュー 単 1992．3白鵬ビジネスレビュー ファミリーレストラン事業の










学術論文等の名称 共著の は発表 等又は発表学会等 概　　　　要
別 の年月 の名称
24．トップ・インタビュー 単 1998．3白鵬ビジネスレビュー 社会事業の為の資金獲得を企












マーキングの実証 第1号 マーキングと、worstpractice的研究事例研究 白鵬大学経営学部 と反対の戦略を創造するアンチ
・セブンイレブン ・ベンチマーキング（柳川によ
と任天堂一 る造語）の2っがある。組織内
ベンチマーキングの実証的研究
として、セブンーイレブン・
ジャパンによる米サウスランド
社の再建を取り上げた。組織外
ベンチマーキングの実証的研究
としてカシオの価格戦略をベン
チマークした任天堂を取り上
げ・組織外アンチ・ベンチマー
キングの実証的研究としてアタ
リ社の失敗から学んだ任天堂の
ソフト会社の管理を取り上げ
た。
（239～273頁）
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